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     FOURNIER'S GANGRENE IN A PATIENT WITH 
      MALIGNANT  LYMPHOMA  : A CASE REPORT 
Yasushi YUMURA, Kimio CHIBA, Kazutaka SAITO and Makoto HIROKAWA 
        From the Department of Urology, Fujisawa City Hospital
   We report a case of Fournier's gangrene. An 83-year-old man underwent biopsy of left inguinal 
tumor as an outpatient. Pathological diagnosis was malignant lymphoma (diffuse large cell type). 
Three weeks later, he developed reddened scrotal swelling accompanied with high fever  (  >39°C). On 
admission, antibiotic chemotherapy was initiated. Although his general condition was improved, 
scrotal necrosis had developed. A computed tomography scan demonstrated thickened subcutaneous 
tissue over the left lumbar region. Excision of necrotic tissue and sequential irrigation using povidone 
iodine liquid were effective. The patient then underwent chemotherapy for malignant lymphoma t 
the internal department. Nine months after the operation, the scrotal skin had completely recovered. 
                                           (Acta Urol. Jpn.  46: 735-737,2000) 
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緒 言
フルニエ壊疽 は抗生剤 の発達 した今 日で も死に至 る
疾患で,早 期 の的確 な治療が予後 を左右す る。今 回,
鼠径部の腫瘍 の生検で悪性 リンパ腫が診断 されたが,
生検 を機 に本症の発症 をみたので考察 を行 った.
症 例
患者:83歳,男 性
主訴:高 熱 と陰嚢 の有痛性腫脹
家族歴 ・既往歴:特 記すべ きことな し
現病歴:1995年11月下旬,両 側 の鼠径部 に腫脹 がみ
られ外科で左鼠径部 の腫瘍生検 を施行 した.病 理診断
はmalignantlymphoma(diffusedlargecelltype)
であ った.そ の後,生 検部 よ りリンパ液の流出が続 き
生検後約3週 間で39度台の高熱が出現 したため12月26
日外科 に入院 となった.
身体所見:両 側腋窩,両 側 鼠径部 に有痛性 に リンパ
節 の腫脹あ り,陰 嚢 は手挙大に腫脹 し皮膚は浮腫状で
発赤 を伴 っていた.
検査所見:白 血球 数48,700/mm3と高値,CRPも
37.5mg/dlと上 昇 して い た.軽 度 の貧血(Hb12。l
g/dl)が認 め られ,総 蛋 白5.79/dl,アルブ ミン2.9
g/dlであ った.血 中電解 質 はNal36mEq/1,K4.9
mEq/l,Cl101mEq/1と正常で あった.尿 所 見で尿
路感染が認 め られたが細菌培養 は外科で検査 されてい
ないため不 明であった.
Fig. 1. Computed tomography (CT) scan 
       demonstrated thickened subcutaneous 
       tissue including fascia over the left 
      lumbar region that was helpful to
       demarcate the spread of inflammation





























































なった.内 科転科直前に撮影 したCTで は入院時に
はみられた左腰部の皮膚,皮下組織の肥厚,左 鼠径部

















湯村,ほ か:フ ルニエ壊疽 悪性 リンパ腫 737
Tablel.overviewofcasesofFournicr,sgangrcneinJapaneseliteratureduringthclastlo
ycars(1988-1998)
















































































悪性 リンパ腫 に合併 したFournierの壊疽 の1例 を
経験 した.高 齢者の外陰部 の処置で,注 意 を必要 とす
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